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The performance of microbial consortia from wastewater to degrade 
chlorobenzene (CB) was investigated.  The consortia were initially exposed to high 
CB concentration (i.e. 0.2mg/L) for seven months in order to isolate the most 
dominant survivor(s).  The two survivors were known as ‘Yellow Colony’ or YC, 
and ‘White Colony’ or WC.  In batch culture, the maximum specific CB degradation 
rate, or Qs (g CB degraded/g cell per hour) of WC, YC, mixture of WC and YC, were 
compared.  The mixture of WC and YC gave three times greater Qs than individual 
WC and YC, combined.  This synergistic effect has never been reported so far.  
Study in a continuous culture indicated that nitrogen-enriched feed has resulted in 
greater critical dilution rate, Dc (i.e. 0.11h-1) than the unsupplemented one (i.e. 0.08h-
1).  This proved that the nitrogen limiting could not be ignored.  It was also 
discovered that a short term (i.e. two days) adaptation of the consortia on CB prior to 
the degradation test in continuous cultures, as employed in some published works, 
was insufficient to produce significant result in this study.  Data in batch study 
revealed that high aeration and temperature close to ambient (versus 37 oC) doubled 
the microbial growth in CB degradation.  The batch study also showed that the CB 
degradation rate obeyed the first order kinetic.  However, no degradation was 
witnessed below 0.0006 mg/L of CB.  Below this threshold level, CB was almost 
undetectable by microbes.  The outcomes of this study have not only proved the 
potential of employing microbes from wastewater to solve chlorobenzene 
contamination problem, but also provided useful parameter estimates for future up 












 Potensi bagi konsortium mikrob dari air sisa buangan dalam penguraian 
klorobenzena (CB) telah dikaji.  Mikroorganisma ini pada mulanya didedahkan pada 
kepekatan CB yang tinggi (iaitu 0.2mg/L) selama tujuh bulan untuk memencilkan 
species yang paling dominan.  Dua spesies yang dipencilkan dipanggil ‘Koloni 
Kuning’ atau YC, dan ‘Koloni Putih’ atau WC.  Di dalam kajian kultur sekelompok, 
kadar maksima degradasi spesifik CB atau Qs (g CB/g sel per jam) bagi WC, YC, 
dan campuran WC dan YC telah dibandingkan.  Hasil menunjukkan campuran WC 
dan YC memberikan tiga kali ganda nilai Qs berbanding hasil gabungan individu WC 
dan YC.  Kesan sinergistik ini belum pernah dilaporkan setakat ini.  Kajian dalam 
sistem selanjar pula menunjukkan kultur yang dibekalkan dengan nitrogen 
menghasilkan kadar kritikal pencairan, Dc (0.11h-1) yang lebih tinggi berbanding 
kultur tanpa bekalan nitrogen (0.08h-1).  Ini membuktikan kadar penghadan substrat 
tidak boleh diabaikan.  Didapati juga pengadaptasian konsortium mikrob kepada CB 
dalam jangkamasa pendek (dua hari) sebelum ujian penguraian dalam kultur selanjar 
sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh beberapa kajian literatur, tidak 
memberikan keputusan yang signifikan dalam kajian ini.  Data dari kultur 
sekelompok pula menunjukkan kesan pengudaraan yang tinggi dan suhu yang 
menghampiri persekitaran (berbanding 37ºC) mampu melipatgandakan pertumbuhan 
mikrob dalam penguraian CB.  Kajian sekelompok juga menunjukkan kadar 
penguraian CB mematuhi hukum kinetik pertama.  Walaubagaimanapun, tiada 
penguraian yang berlaku pada kepekatan dibawah paras 0.0006 mg/L.  Pada bawah 
tahap ambang, CB hampir tidak dapat dikesan oleh mikrob.  Hasil kajian ini bukan 
sahaja membuktikan kemampuan pengaplikasian mikrob dari air sisa buangan dalam 
menangani masalah pencemaran CB, malah mencadangkan parameter-parameter 
aplikasi yang berguna bagi tugasan menskala-naik atau percubaan di tapak industri. 
